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Abstract 
This article examines the way in which Japanese news and events are described in the English 
weekly magazine The Economist, from October to December, 2012.　When foreign editors write 
articles, they use many metaphors to attract an audience which give them a huge impact while 
emphasizing events.　
Editors tend to choose particular up-dated events and news, such as elections, war-related news, 
Fukushima Dai-ichi nuclear power station, acts of Japanese administration and companies, which 
Japanese people handle differently from Westerners.　The articles particularly emphasize the 
characteristics of Japanese society and people which deeply relate to a group oriented society. 
Cultural values and criticisms are reflected on these articles and this might be a hindrance for 
foreigners to understand Japan in cross-cultural communication.
Key words:  critical discourse analysis, weekly English magazine, The Economist, Japanese news, 
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The ideological square (discourse in general) predicts that ‘outsiders’ of various types will be represented 
in a negative way and ‘insiders’ will be represented in a positive way.　This occurs by emphasizing (what is 
called foregrounding) ‘their’ negative characteristics and social activities and de-emphasising (or 














程の一部となることもある（飯野 et al., 2003）。Fairclough（1989）は談話を社会の中で見ること
の必要性を唱え以下のように述べている。
Language is a part of society; linguistic phenomena are social phenomena of a special sort, and social 



















対するプリント上のメディアにおける描写を調査し，“ambivalent 　and 　ambiguous 　with 　Indian　

















3 .　調 査 方 法





It aims to take part in a severe contest between intelligence, which presses forward, and an unworthy, 
timid ignorance obstructing our progress, and it takes an editorial stance which is supportive of free trade, 
globalization, free immigration and some socially liberal causes.　It targets highly educated readers and 















1 ．The 　world 　of 　this 　week（今週の世界）， 2．Leaders（リーダー）， 3．Letters（手紙，意見）， 4．
Briefing（報告，要旨説明）， 5．Asia（アジア）， 6．China（中国）， 7．United 　States（アメリカ合
衆国）， 8．The 　Americans（アメリカ人）， 9．Middle 　East 　and 　Africa（中近東とアフリカ），10．
Europe（ヨーロッパ），11．Britain（イギリス），12．International（国際），13．Business（ビジネス），
14．Briefing（報告，要旨説明）15．Finance 　and 　economics（ファイナンスと経済），16．Science 　and　
technology（科学とテクノロジー），17．Books 　and 　arts（書籍と芸術），18．Economic 　and 　financial　
indicators（経済と財政の指標），19．Obituary（死亡記事）






















肉」が日常的に英語でどのように使用されているかを Oxford English Corpus ‘Sketch English’で確
認すると，「冷笑的，しゃれを使い面白く言う，激しい怒り，意図的に無礼“cynical and ironic, 





真と共に掲載されている。この記事は “The Kamikaze election”（神風選挙）と表題が付けられ，






　更に，同じ号の“The 　world 　this 　week”（今週の世界）では日本の国民総生産は第三期目に
0.9％の下落をし，世界第三位の経済大国は，景気後退に向かっている“Japan’s GDP shrank by 
0.9％ in the third　quarter,　adding　to　worries　the　world’s　third　largest　economy　could　be　heading　
back 　into 　recession” (p. 10)という記事もあり，経済状況が悪い中で民主党への希望が薄い衆議
院解散総選挙に対する筆者の厳しい見解を，景気後退へ向かっている“heading back in recession”
可能性と共に言明している。
　また，12月 1 日号の“Books and Arts”（著書と芸術）に取り上げられた日本の現代美術の紹
介では“Harakiri hellraiser,”（腹切り問題児）という標題が，“An enfant terrible of Japanese art 










　更に，10月20日号の“The world this week”（今週の世界）では政治家の靖国神社の参拝の記
事が掲載されており，このニュースは“An ignoble precedent”（卑しい恥ずべき慣例）と表題が
付けられ，日本人が過去の過ちや海外の批評を無視していると，批判的な表現で書かれている。
Japan’s new opposition leader, Shinzo Abe, visited the controversial Yasukuni war shrine in Tokyo, which 
honors Japan’s war dead, including war criminals.　Mr Abe would not say if he would visit the shrine again 





















が高い事項である。この関連記事として，11月 3 日号の“The world of this week”（今週の世界）
に，復興税の財源が東北の復興以外に使われていた記事が載っている。
An audit of funds for rebuilding areas in Japan that were flattered by last year’s tsunami found that some of 
the money had been misused.　Projects that benefited from the earmarked spending included a 















“Nuclear workers in Japan, Heroism and Humility: Meet the “Fukushima 50”, the men on the front 





According to his friends, the man in charge of the Fukushima Dai-ichi nuclear-power plant during the 2011 
disaster, Masao Yoshida, say it felt like being on Iwo Jima.　That is the North Pacific island heroically 
defended by the Japanese in 1945 but doomed to fall to the Americans.　... They were driven, especially, by 









Yet the Fukushima 50, despite heroic efforts, still suffer from the complex of emotions that soldiers might 
experience when returning form a losing battle.　... Yet what was striking was that six of the eight men 
present hid their faces from the cameras.　Far from feeling like heroes, they took pains to conceal their 
identities.　... Tokyo Electric (TEPCO), which owns the plant, long resisted all request to interview these 
men.　But the crippled utility has now been taken over the government, which told it to allow two of them 
to talk to The Economist, a first. (p.24)
（しかし50人の作業員の勇敢な努力にも拘らず，戦争に負けて帰還した兵士のように未だに精神的に苦
しんでいる。［中略］驚いたことに 8 人中の 6 人が写真撮影の際に顔を隠した。ヒーローのような思い
とは程遠く，自身のアイデンティティーを隠し苦しんでいた。［中略］長い間，本誌は彼らのインタ
ビューを要請してきたが東京電力は拒否してきた。しかし，今回政府の援助により経営を維持している
東京電力は The Economistによる作業員 2人のインタビューを許可した）
Heroism is a tricky subject in a group-oriented culture like Japan’s – all the more so when it comes to 













2005; Ota et al., 2000; Yoshino, 1992）と明示されている。西側先進諸国では個人主義が確立され






ミリービジネスとして君臨している内容を伝える記事が載っている。“Adult 　adoption 　in 　Japan,　






ANDREW CARNEGIE, a 19th-century tycoon, famously said that inherited wealth “deaden talents and 
energies” – one reason why he gave most of his fortune to charity.　Business research tends to support 
the Carnegie thesis.　Companies controlled by heirs often underperform competitors that have 
professional managers.　Except, apparently, in Japan.　A forthcoming paper in the Journal of Financial 
Economics finds not only that inherited family control is still common in Japanese business, but that family 
firms are “puzzlingly competitive”, outperforming otherwise similar professionally managed 
companies.　“These results are highly robust and ... suggest family control ‘causes’ good performance 









業は成功し存続している事実を取り上げ，その理由として“So how do Japanese firms do it?　
The answer, says the paper, is adoption.” (p.28)（どうやって日本の企業が上手くやっているのか？
その答えは養子縁組であると言われている）と養子縁組について記述している。世界では見られ














... : girls screamed and mothers swooned.　Yet that was mostly because one of the candidates was the 
good-looking-son of Junichiro Koizumi, prime minister from 2001 to 2006 and easily the most charismatic 











“privilege of keeping silent”（黙っていることは名誉である）という肯定的な表現を使い，Lebra
（1987）は日本の社会では発言しないことが肯定的に理解される“being quiet is often understood 









































問をいだくことがあるのも確かである。これについて Richardson (2007: 86)は“The voice of the 
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Appendix
使用した記事は The Economistの以下の号に掲載されている。
The Economist October 6－12
The Economist October 13－19 
The Economist October 20－26 
The Economist October 27－November 2 
The Economist November 3－9 
The Economist November 10－16
The Economist November 17－23
The Economist November 24－30 
The Economist December 1－7 
The Economist December 8－14
The Economist December 15－21
The Economist December 22－January 4
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